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Abstract 
The distributions of the radiative absorption (extinction) coefficient are important 
characteristic values for the theoretical prediction of the heat transfer of the flames and 
furnaces. In this paper， some distributions of the absorption coefficient of the coaxial 
diffusion flames in the steady state were measured with the vertical cylindrical furnace and 
combustive wind tunnel and with various experimental conditions and fuels. The experi 
mental results show that the distributions of radiativ巴 absorptioncoefficient are complex 















































kg/h Vair・入口空気流速 m/s 
ロ1 V fu :入口燃料流速 m/s 
m z:紬(鉛直)方向
a 入口空気旋回角 rad 
εg:放射率









































放射率8.9. 10. 11. 121として測定されており，代表的な平均放射率の測定方法には， i)光高温計




















④ Surge tank 
:3l Orifice 
⑤ Air regulating valve 
⑦ Fuel tank (CoHo) 
3"'8 
宜) Fuel regulating valve 
② Orifェce
@ Fuel tank (Kerosene) 
⑪ Rotameter 
⑪ Strainer 。Integratingflow meter 

























































































































































Out!et of cooling water 
lrisゆ9
ρL→ 
工nletof cooling water 
図5 放射計および絞り筒
Outlet of cooling water 
Thermocouple (PtPtRh13%) ‘ 
Insu!ator 仁ube
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ー-0-Measured along the 
normal direction 
自寸・-Measured along the 
opposite direction 




Excess Diameter lnlet Length of 
Air of Air Air Combustion 
Ratio Port Velocity Chamber 
A dmm Vair m/s Lcc mm 
1.2 60 4.20 1200 
1.1 60 3. 85 1200 
1. 05 60 3.68 1200 
1.1 85 1. 55 1200 
1.1 60 5.13 1600 
1.1 60 2.57 800 
(b)灯油の燃焼実験時





1. 32 X 105 
1. 32 X 105 
1. 32 X 105 
1. 32 X 105 
1. 32 X 105 
1. 32 X 105 
Diameter 
Number Flow Air of Air Air Angle Combustion of 
Rat日 Ratio Port Velocity Chamber Burner 
kg/h A dmm Vair m/s a deg Lcc mm mm 
R201 1.8 1.1 60 3.63 。 1200 0.4 
R202 1.8 1.2 60 3.96 。 1200 O. 4 
R203 1.8 1.3 60 4. 29 。 1200 0.4 
R204 1.8 1.2 60 3. 96 45 1200 0.4 
R205 1.8 1.2 60 3.96 60 1200 0.4 
R206 2. 4 1.2 60 5.28 。 1600 0.6 





C3H8 CH2(C2H4) CHCH3(C3H6) 
v/v % 94.0 0.1 1. 0 
i-C4HlO n帽C4HlO etc 
1. 0 1. 0 2. 9 
????
C H etc 
m/m % 86.0 13.8 0.2 
ロパンガスの場合，空気過剰係数 (R101， 102， 103)，入口空気速度 (R102， R 104)，燃焼室の
長さ (R102， R 105， R 106)をパラメータとし，灯油の場合，空気過剰係数 (R201， R 202， R 









比較的良い一致を示した。また，放射受熱量は測定方向の方位角 (}jを 00，100，200，300 1乙変
化させ測定した。これ以上の方位角での測定は測定窓および放射計の幾何学的関係により行な
い得なかったので上記測定値から外挿した。一般lに乙中J心L、軸上で



































































































































































































































~I 山口?E 町山 18 円 吋
(早 Iwl1 1.0=> 一一円 以
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次式より算出した放射吸収係数 κの平均値 κmeanを用い， 各パラメータの影響を調べ図16
l乙示す。
ら(ZH1-470Z(Z付 、 ，????? ? ? ? ?
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Gases outl et {? 
Air 
i n 1 et
図18 燃焼風洞の装置全体図
表3 実験条件
Experimental Inlet Inlet Excess Fuel 
Number Air Fuel Air Flow 
Velocity Velocity Ratio Rate 
Vair m/s Vfu m/s A Gfu kg/h 
R301 11. 5 22. 5 4.0 0.05 
R302 17.25 22.5 6.0 0.05 
R303 5. 75 22.5 2.0 0.05 
R304 11. 5 45.0 4.0 0.10 





それに対応する空気過剰係数 Aおよび燃料流量 Cfuを併記する。実験番号 R301，R302， R303 
は入口空気速度， R301， R304， R305は燃料流速による違いを示す。
4.2 測定結果および考察



















































(G"..~O .1kg/h) fu 
(c) 
L 
'" ~ .， ~ 
ロbD
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放射吸収係数の分布の全体的な形状は写真撮影 (NikonFII， F 1. 2，絞り 5.6，速度1/8，ASA 
























Lf二 (2701oglOQ8f+ 1400)(0.04，l + 0.84) (4) 
ここで， Qは体積流量を示し， 8 fは次式による時間因子である。
。f= 1/ {4loge [( 1 + at )/(at -ao) ] 
aoはノズ、ル流体中の燃料ガスl乙対する一次空気のモル比，atは量論比である。




IF=[l-{0.35HF勺t。小0.5}Jx Lf (5) 
火炎側外周部と放射吸収係数正ニ0.4 11mは近い場所l乙位置するが，火炎先端部および火炎
下部外周部では若干の差異を示すため，その補正 OLおよび Owを施し，その軌跡を z'cとする。
IC = IF X (1 + OL -8 F Xδd145) x {1 十 (Ow -1) x sin 8 F}0三五8F三五1450 (6) 
ここで， OLニ0.4x (一O.0375，l 2十0.325，l十0.3)x (-480G}u + 52Gfu一0.4)
Ow= (O.U2_，l + 3.4) x (800G}u -124Gfu十5.2)
一方，パーナ直上での κ=0.4 11mの軌跡は次と表わされる。
lic = (Lp/2 x coo 8~ 十 0.5 -Lp/2) X Lp (7) 
ここで， Lp= 0.15 X (0.275，l2_ 2.65，l + 7.2) X (933的u-130Gfu + 5.17) 
。p.=180/35 X (8F-145) 145<8F壬1800
以上，式 (6)および式 (7)より κ=O. 4 11mの軌跡 z'cを得たが，licをはさみ内側および外




/Co=3.5 x (一0.0625.i2+O，625.i-0.5)x (-373G弘+44Gfu一0，27)/0.4 (8) 




なお，逆に式 (9)から zの値をとる Jは次となる。
(， 1'oge/C-loge O.4¥ JニJκ。(1一， ._"，.~.. 1 
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